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Towards an Understanding of TAKAMURE Itsue’s Thinking on Education: An 
Overview of her Arguments in the 1920s. 
 
Abstract 
This article provides an overview of TAKAMURE Itsue’s thinking 
about education in the 1920s. Takamure (1894-1964) was one of the 
leading thinkers of the women’s liberation movement in prewar Japan. 
Her argument comprises two elements: a discussion of female teachers, 
in which she had been politically engaged; and Anarchism. 
Examination of her discourse reveals that in her works two concepts are 
frequently employed: “motherhood” and “the natural.” Because of this 
vocabulary she has often been criticized, and labeled as a maternalist or 
an ideologue praising “motherhood.” However, this article makes clear 
that Takamure’s use of the concept of “motherhood” derives from her 
Anarchist thought: her conception is one that aims to affirm women as 
individuals, not to preserve the human species for the sake of the state 
or civil society. Her ultimate goal was an “anarchic” society without 
dominance, where women could develop self-esteem. 
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高群逸枝は、1914 年から 1917 年の間に、熊本県で尋常小学校の代用
教師をつとめた。また、戦前を代表する民間教育団体である啓明会や
教育の世紀社とつながり、雑誌『教育の世紀』『小学校女教員』を中






































































論題 掲載誌 発表年日 出版社 
みじめな白百合の話 小学校女教員 1925/12/1 
全国小学校連合
女教員会 
生活原理としての本能史観 教育の世紀 1926/1/1 教育の世紀社 





婦人運動 1926/2/1 職業婦人社 
女教員こそは光 小学校女教員 1926/8/1 
全国小学校連合
女教員会 















男子の務と女子の務 教育の世紀 1926/11/1 教育の世紀社 
新精神による 修身教科書の根
本的批評二 
教育の世紀 1926/11/1 教育の世紀社 
輝く日本の母として―雷鳥氏の
女性の言葉 
教育の世紀 1926/11/1 教育の世紀社 








教育の世紀 1926/12/1 教育の世紀社 





教育の世紀 1927/1/1 教育の世紀社 










































る問題を論じている。内容は、「処女会指導の問題」(1926 年 9 月号)、
「公娼問題その後」「我が国婦人運動の転換期」(1926 年 10 月号)、
「家庭争議」「児童保護の問題」(1926 年 11 月号)、「夜業禁止の問題」
(1926 年 12 月号)、「有夫女教員問題」(1927 年 1 月号)である。特に注








1 回大会で、提案された部分勤務制度に関する案は、第 7 回大会(1927
年)で決議された。また、齋藤慶子によると、職業と家庭の両立問題は、 






































































































                                                 
23 高群逸枝「無政府主義問答(3)」1930、9『アナキズム女性解放論集』前掲、
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